Pseudomyxoma Peritonei Arising from Urachal Carcinoma by 中村, 健治 et al.
Title尿膜管癌より発生した腹膜偽粘液腫の1例
Author(s)
中村, 健治; 寺田, 直樹; 清水, 洋祐; 小林, 恭; 杉野, 善雄; 山
崎, 俊成; 松井, 喜之; 今村, 正明; 大久保, 和俊; 神波, 大己;
吉村, 耕治; 小川, 修








中村 健治1，寺田 直樹1，清水 洋祐2，小林 恭1
杉野 善雄1，山崎 俊成1，松井 喜之1，今村 正明1




Kenji Nakamura1, Naoki Terada1, Yosuke Shimizu2, Takashi Kobayashi1,
Yoshio Sugino1, Toshinori Yamasaki1, Yoshiyuki Matsui1, Masaaki Imamura1,
Kazutoshi Okubo1, Tomomi Kamba1, Koji Yoshimura1 and Osamu Ogawa1
1The Department of Urology, Kyoto University Graduate School of Medicine
2The Department of Urology, Nishikobe Medical Center
A 77-year-old man was diagnosed with urachal cyst, but had not been followed-up because of his severe
dementia. He visited our department complaining of mucinuria. Ultrasonography showed a tumor with
heterogeneous contents above the bladder. Mucinous fluid was found by cystoscopic examination. After
the fluid was removed, a non-papillary tumor with mucin secretion was identified at the dome of the bladder.
Computed tomography revealed that the peritoneal cavity was filled with a mucinous tumor. Peritonitis was
suspected because of the existence of free air and abdominal rebound tenderness, and emergent surgery was
performed. Bowel perforation was not found. Tumors could not be removed and the tissue biopsy was
performed. It was pathologically diagnosed as pseudomyxoma peritonei arising from urachal carcinoma.
(Hinyokika Kiyo 59 : 657-662, 2013)
















ため放置されていた (Fig. 1）．2012年 6月，尿に粘液
様の物質が混入するために当科紹介受診された．
採血 : CRP : 5.0 mg/dl．その他，一般血液・生化
学検査に異常なし
尿検査 : 赤血球 1 /視野，白血球 1 /視野，粘液様
物質を認める
腫瘍マーカー : CEA 274. 2 ng/ml（正常 ＜ 5 ng/





膀胱鏡 : 膀胱には粘液様物質が充満し (Fig. 2B），
洗浄後に観察すると，膀胱頂部に粘液様物質が付着す
る非乳頭型腫瘍を認めた (Fig. 2C）．





入院時現症 : 身長 158 cm，体重 48 kg，血圧 141/63
mmHg，脈拍 90 bpm，体温 37.6°C，腹部 : 板状，硬，
反跳痛あり











Fig. 1. Urachal cyst (arrows) had become enlarged



























Fig. 2. A) A tumor with heterogeneous contents
(arrows) above the bladder on ultraso-
nography, B) mucinous fluid (arrow) on
cystoscopy, C) a non-papillary tumor with





り，発症頻度は100万人に 1人で，男女比は 1 : 3と女
性に多い1)．主に，虫垂や卵巣の粘液産生腫瘍から発
生するが，少数ではあるが胃消化器系，膵，尿膜管か





Fig. 3. The peritoneal cavity was filled with muci-
nous tumor on coronal (A) and sagital, (B)
view of computed tomography. Red arrows


















Fig. 4. A) Elastic hard tumors mixed with mucinous
contents (arrow) in the abdominal cavity, B)

















きない中間悪性型の peritoneal mucinous carcinomatosis



















Fig. 5. HE staining, CK7 and CK20 immunohistochemical staining of urachal carcinoma in the bladder (A) and
pseudomyxoma peritonei in the abdominal cavity (B).
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Table 1. Reported cases of pseudomyxoma peritonei arising from urachal carcinoma
No 報告 年齢 性別 主訴 治療
1 Faulkner 1954 65 男 腹痛，腹部膨満 腫瘍摘除，放射線療法
2 Mendeloff 1971 49 男 背部痛 腫瘍縮小手術
3 Mizuno 1985 55 男 腹部膨満 腫瘍縮小手術，全身化学療法
4 Sasano 1997 45 男 咳嗽，腹部腫瘤 腫瘍摘除
5 Loggie 1997 35 男 血尿 腫瘍縮小手術＋術中温熱化学療法
6 De Bree 2000 34 男 顕微鏡的血尿 手術（詳細不明）
7 Yanagisawa 2003 50 女 腹部膨満 手術（詳細不明）
8 Stenhouse 2003 54 男 腹痛 広範腫瘍切除
9 Takeuchi 2004 82 男 腹部膨満 手術（詳細不明）
10 Sinohara 2006 54 男 鼠径ヘルニア 広範腫瘍切除
11 Delgado 2006 56 男 血尿 手術（詳細不明）
12 Yan TD 2006 47 男 粘液尿 腫瘍縮小手術＋術中温熱化学療法
13 Sugarbarker 2008 32 女 膜部膨満 腫瘍縮小手術＋早期腹腔内化学療法
14 Khalid 2008 14 女 腹部膨満 根治的腫瘍切除
15 Sugiyama 2009 58 男 腹部膨満 根治的腫瘍切除
16 Martinez 2010 32 男 粘液尿 腫瘍縮小手術＋術中温熱化学療法
17 Lamb 2010 63 男 腹痛，腹部腫瘤 根治的腫瘍切除
18 Wakao 2012 42 男 粘液尿 広範腫瘍切除＋術中温熱叱学療法
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